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The aim of this research was to find out the main character and the plot in 
novel “Negeri 5 Menara”.This research used qualitative research method. 
The instrument used in this research was non-test instrument. The main 
character in this novel was Alif Fikri. He was obedient to his parents, loyal, 
spirited, active boy and religious. This novel told about Alif Fikri’s story. In 
the journey to get his dreams, he faced some problems. He must leave his 
dream to study in Senior High School because his mother wanted him  to 
continue his study in Madrasah Aliyah. Alif decided to study in Pondok 
Madani. Finally he got success as his dreams when Alif and his friends were 
under the tower of mosque in Pondok Madani. The plot was flash back that 
tells the story from the beginning until the end.  




Language is a means of communication that people use to communicate each other. 
One of the languages is English, an international language to make interaction to other 
people around the world. 54 countries of the world can use it to interact with each other in 
expressing ideas, feelings, and experiences in a community in oral and written form. 
Literature is a creative expression of human imagination or wishes that is almost 
impossible to create an exact definition of it. Wellek and Warren (1971:3) state, “Literature 
is the mirror of human life that portrays human feelings, thoughts, perceptions which can 
be viewed based on personal judgement”. An author can communicate with the readers of 
a literary work if they can understand what the author wants to send. 
Literary work is the result of literature which can not be separated from knowledge 
and experience of the author. Literary work consists of prose, poetry and drama. Prose 
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consists of two types, fiction and non-fiction. Fiction consists of novel, novelette and short 
story while non-fiction consists of essay, biography, authobiography, history, memoir, diary 
and letters. In the sense of literary,  prose also called fiction, narrative text or narrative 
discourse. Fiction is a narrative work that tells something that is imaginary, something that 
does not exist and happen in the real worid. As a work of imaginary, fiction directs various 
problems of man and humanity, life and living. Fiction tells the various problems of human 
life in the interaction with the environment and others. Fiction of the result of dialogue, 
contemplation and reactions to the environment and the life of the author.  
   Novel is a part of the literature. It is the representation of human condition against 
the effort to reach the purpose of living. The novel expresses some aspects of human’s love, 
life and existence because it tells about human activities and describes what happened in 
surrounding. Kenney (1966:103) states, “Novel is generally thought of as containing about 
forty five thousand words or more”. Based on quatation, it can be said that novel is longer 
narrative than short story and novella. In other words, the novel tells story and contains 
some important elements.  
 The literary work has two main elements which can be analyzed. They are intrinsic 
and extrinsic elements.Semi (1998:31) states, “The intrinsic element of a literary work 
includes elements which establish a literary work inside. The elements are theme, plot, 
setting, character and characterization, and figure of speech”. For that reason the analysis of 
any kind of literary work needs a good knowledge about literary elements. In other works, 
intrinsic element refers to setting, plot, theme, character, and point of view. The extrinsic 
element refers to social and psychological condition in a society. 
  The most important intrinsic element that will be very useful in comprehending the 
whole story is plot. Plot is the arrangement of events in a story. According to Stanton 
(1965:14), “ Plot is a story that contains the sequence of events, but each incident was 
onlyconnected in cause and effect, the events that cause the occurence of other events”. 
According to Nurgiyantoro in Ramlah (2011:11):  
Plot in a story can be divided into three, namely: 
a. Alur maju (Progressive Plot), adalah alur yang susunan peristiwa yang 
diceritakan dari awal sampai akhir. 
b. Alur mundur (Regressive Plot), adalah alur yang susunan ceritanya dimulai 
dari akhir cerita setelah itu baru awal cerita. 
c. Alur gabungan (Flash Back), adalah penggabungan alur maju dan alur 
mundur 
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Character is a participant in the story. It is usually a person, but may be any personal 
identity, or entity whose existence originates from a fictional work or performance.  
Purwadarminta (2002:149) states, “Karakter atau tabiat adalah sifat batin manusia yang 
mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku yang membedakan manusia yang satu 
dengan yang lain”. Character can be classified into two groups. They are major or main 
character and minor chaacter. Major character play an important role in the story or the 
novel. Minor character or we often called supporter of the drama and novel. They do not 
have an important role. 
 In this research, the researcher chose to discuss the main character and the plot of a 
novel written by Ahmad Fuadi. The title is “Negeri  5 Menara”. The reason why did the 
researcher prefer to discuss about the main character and the plot was because “Negeri 5 
Menara” is a creation of national bestselling author. Negeri 5 Menara is first novel in Negeri 
5 Menara trilogy. Ahmad Fuadi is one of the young novelists in Indonesia who has a great 
talent in literature. The story of Negeri 5 Menara novel is inspired by his life story. This 
novel narrates how dreams and ideals must be fought-all out. Besides that, the main 
character and the plot of Negeri 5 Menara novel also provide us some oral messages which 
from it we can reflect everything into our real life  by seen how the experience of the 
characters struggle in life itself. 
 The reseacher formulated the problem statement in the following questions: 1) How 
are the character ? 2) How is the plot in the novel “Negeri 5 Menara”? The objective are 
to describe how the main characters and to describe the plot presented by Ahmad Fuadi in 
his novel “Negeri 5 Menara”. 
 
METHODOLOGY 
The researcher used qualitative research method in her research. Qualitative method 
means the researcher explains the result of analysis in the form of words and sentences. In 
relation to this statement, Roberts (1999:45) states:  
“Qualitative research is based on an interpretive epistemology, meaning that 
knowledge is generated and shaped through interaction between those involved 
in the research process. Qualitative methodologies are concerned with how the 
researcher can explore and analyze whatever it is he or she believes can be 
known, and are based upon prior epistemological assumptions”. 
Referring to this quotation, it can be stated that qualitative method focuses on 
describing to the main issue which is limited in this research which analyzing a certain 
literary works more detail. The researcher used non-test instrument in gathering the data. It 
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was library source relating to the topic analysis of the main characters and the plot in 
“Negeri 5 Menara” by Ahmad fuadi. In collecting the data, the researcher used the 
technique of contents analysis. In this research, first of all, the researcher read the novel 
repeatedly, and the entire novel was used as research material. Secondly, the researcher the 
character and the plot of the novel. Thirdly, the researcher  read some references which are 
relevant with the research, for example smome sources from the internet. 
 
FINDINGS 
In order to understand about the characters, the researcher just focused on the main 
characters which became the central figures in the story. In this research, the researcher 
analyzed the main character (Alif Fikri) based on the personalities. Alif Fikri is the main 
character in this novel. It is caused by this novel told about the struggle of Alif Fikri when 
he was a student in Pondok Madani until he got success  as his dream. Personalities based 
on main character (Alif Fikri) as follows: 
a. Obedient to his parents 
b. Loyal 
c. Spirited 
d. Active boy 
e. Religious 
According to the analysis that the researcher did in her research, Ahmad Fuadi used 
“flash back Plot”. In novel negeri 5 menara, Ahmad Fuadi started when Alif as the main 
character in Washington DC. He received short messages from Atang. His friend when he 
was a student  in Pondok Madani several years ago. Directly, he remembered his memories 
when his mother forced him to school in Madrasah Aliyah (SMA level), but he wanted to 
continue his school in Senior High School. Ahmad Fuadi told all of the events which 
happened chronologically from the beginning to the end of the story. 
 
DISCUSSION 
Alif Fikri is the main character of the novel “Negeri 5 Menara”. The novel told 
about Alif Fikri’s struggle when he was a student in Pondok Madani until he got success as 
his dream. Alif Fikri was obedient, especially to his mother. He obeyed what his mother 
wanted, although he actually did not want it. It can be seen by this following statements: 
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a. Selama ini aku penurut, surga di bawah telapak kaki ibu, begitu kata guru 
madrasah mengingatkan keutamaan ibu. Tapi ide masuk madrasah meremas 
hatiku. (N5M:11) 
b. “Amak, kalau memang harus sekolah agama , ambo ingin masuk pondok saja 
di jawa. Tidak mau di bukit tinggi atau padang,” kataku di mulut pintu. 
(N5M:12) 
c. Sebelum meninggalkan rumah, aku cium tangan amak sambil minta doa dan 
minta ampun atas kesalahanku. (N5M:14) 
d. Aku diajarkan untuk selalu berbakti kepada orang tua, dan lebih utama 
adalah ibu. Amak bagiku adalah junjungan dan bos besar. Beliau juga 
penguasa  dan pintu surga bagiku. (N5M:141) 
 
Besides  Alif was obedient to his parents, he was also a loyal person. We can see it 
in the following statements: 
a. Beberapa kali muai terlihat doyong, terangguk-angguk, disebelahku Said 
tampak benar-benar dalam kondisi yang sangat nestapa. Dimulai dengan 
ayunan ringan kepalanya ke arah depan, lalu ayunannya semakin berat 
sampai lehernya layu dan dagunya menyentuh dada. Aku menyikutnya 
beberapa kali. Setiap kali ia terlonjak kaget dan buru-buru membaca Al-
Qur’an yang di pegangnya. (N5M: 69) 
b. Sadar dengan kelemahan masing-masing, aku dan Baso membuat pakta 
untuk melakukan simbiosis mutualisme. Dia memastikan hapalanku benar, 
sementara aku memastikan bahasa Inggrisnya bebas dari tajwid. (N5M:118) 
c.  Selesai main basket, aku menghampirinya dan menawarkan diri untuk 
menemaninya ke klinik PM yang berada di sebelah kompleks olahraga. 
    “Kurang sehat? Sakit gigi? Yuk kita ke klinik,’ ajakku.Dia menggeleng. 
Matanya masih diliputi kabut.“Jangan takut kawan, dokter ini tidak suka 
main suntik. Dia paling kasih  pil anti sakit,”(N5M:359) 
Alif never gave up to get his dreams. He was a spirited boy. It can be seen on these 
lines: 
a. “Man jadda wajadda, “ teriakku pada diri sendiri. Sepotong syair Arab yang 
diajarkan di hari pertama masuk kelas membakar tekadku. Siapa yang 
bersungguh-sungguh akan sukses. Dan sore ini, dalam 3 jam ini aku bertekad 
akan bersungguh-sungguh menjadi jasus. Aku percaya Tuhan dan alam-Nya 
akan membantuku, karena imbalan kesungguhan hanyalah kesuksesan. 
Bismillah. (N5M:82) 
b. Menjelang tidur, aku menulis sebuah tekad di dalam diariku. Apa pun yang 
terjadi, jangankan sebuah surat dari Randai, serbuan dari Tyson, bahkan 
langit yang runtuh, tidak akan aku izinkan menggoyahkan tekad dan cita-
citaku. Aku ingin menemukan misi hidupku yang telah disediakan Tuhan. 
(N5M:108) 
c. Di kepalaku berkecamuk badai mimpi. Tekad sudah aku bulatkan: kelak aku 
ingin menuntut ilmu keluar negeri, kalau perlu sampai ke Amerika.  Dengan 
sepenuh hati, aku torehkan tekad ini dengan huruf besar-besar. Ujung penaku 
sampai tembus ke halaman sebelahnya. Meninggalkan jejak yang dalam. 
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Man jadda wajadda. Bismillah”. Aku yakin Tuhan maha mendengar. 
(N5M:150) 
d. Banyak keajaiban terjadi di dunia ini karena orang telah memasang tekad dan 
niat, dan lalu mencoba merealisasikannya. Aku pun percaya dengan man 
jadda wajadda itu. Dan aku akan membuktikan bahwa Raja salah dan tidak 
boleh meremehkan aku seperti itu. Aku akan membuat pembuktian. Kita 
lihat saja nanti. (N5M:233) 
 
Alif was one of an active boys in Pondok Madani. He joined in his school 
organizations. It can be seen below: 
a. Aku sendiri sangat suka pelajaran khatul Arabi atau kaligrafi Arab. 
Anggapanku selama ini salah, ternyata kaligrafi tidak hanya bagiamana 
menuliskan abjad Arab dengan benar, tapi juga bagaimana menorehkannya 
dengan sabar, indah dan konsisten. Dengan semangat tinggi aku selalu 
mengikuti Ustad Jamil yang dengan ringan mengelok-elokan qalam-nya 
membuat lekukan-lekukan indah kalimat Arab. (N5M: 114) 
b. Untuk kegiatan luar kelas, aku memilih bergabung dengan majalah kampus 
karena aku sangat tertarik belajar menulis dan memotret. (N5M:159) 
 
Alif was a religous boy. He always prayed. He never skip praying. We can see it 
from this lines” 
Maka selesai shalat ashar berjamaah, aku terpekur lebih lama dan memnjatkan 
doa sebagai seorang jasus yang “teraniaya” karena belum dapat menemukan 
pelanggar aturan. (N5M:82) 
a. Aku sampirkan sajadah yang sudah dilipat di bahu kanan. Sebagai 
pengganti sajadah, ada kawan lain yang memakai sorban. Kelengkapan lain 
yang harus di bawah ke mesjid tentunya Al-Qur’an. (N5M:86) 
b. Maka, di diari terpercayaku, aku tuliskan rencana konkrit untuk mengatasi 
masalh ujian ini. Yang pertama, aku ingin meningkatkan doa dan ibadah. 
Salah satu hikmah ujian bagiku ternyata menjadi lebih mendekat padaNya. 
Bukankah Tuhan telah berjanji kalu kita meminta kepadaNya, maka akan 
dikabulkan?. (N5M:195) 
c. Alhamdulillah, selesai shalat tahajud badanku terasa lebih enteng dan segar. 
(N5M:197) 
 
  From the explanation above, we can conclude that Alif was a kind of obedient to 
his parents, loyal, spirited, active boy and religious. 
In this research, the researcher found that the plot of this novel is flash back plot 
which the structure consists of beginning, middle, and end. The flash back plot telling the 
story from the beginning until the end in sequence. 
The beginning or usually exposition acquaints the readers with the situation in 
general. It usually introduces the characters, describes the background of the story and so 
on, describes the place and time of event, and suggests the basic line of the conflict. 
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 In the beginning, it told when Alif lived in Washington DC.  He received short 
messages from Atang. His friend when he was a student in Pondok Madani several years 
ago. By receiving short messages from Atang,  he remembered his story in the past. 
Ping...bunyi halus dari messenger menghentikan tanganku. Layar berbahan 
titanium kembali aku kuakkan, sebuah pesan pendek muncul berkedip-kedip di 
ujung kanan monitor. Dari seorang bernama “Batutah”. Tapi aku tidak kenal 
serang “Batutah” pun. 
“Maaf Alif dari pm?” 
Jariku cepat menekan tuts. 
“Betul, ini siapa, ya? 
Diam sejenak. Sebuah pesan baru muncul lagi. 
“Alif anggota pasukan sahibul menara?” 
Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Jariku mulai menari ligat di keyboard. 
“Benar. Ini siapa sih?!” jawabku mulai tidak sabar. 
“Menara keempat ingat gak?” 
Sekali lagi aku eja lambat-lambat...me-na-ra ke-em-pat...tidak salah baca. 
Jantungku seprti di tabuh cepat. Perutku terasa dingin. Sudah lama sekali. 
Aku bergegas menghentak-hentakkan jari: 
“Masya Allah, ini ente, Atang Bandung? Sutradara Batutah?” 
“Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga saudara seperjuanganku.....☺” 
“Atang dimana ente sekarang?” 
“Kairo” 
Belum sempat aku mengetik lagi, bunyi ping terdengar berkali-kali. Pesan demi 
pesan masuk bertubi-tubi. 
“Ana lihat nama ente jadi panelis di London minggu depan.” 
“Ana juga dtang mewakili Al Azhar untuk ngomongin peran muslim melayu di 
negara Arab.” 
“Kita bisa reuni euy. Raja kan juga di London.” 
“Kita suruh dia jadi guide ke Trafalgar Square seperti yang ada di buku reading 
di kelas tiga dulu.” 
Aku tersenyum. Pikiranku langsung terbang jauh ke masa lalu. Masa yang 
sangat kuat terpatri dalam hatiku. (N5M:3-4) 
 
When Alif graduated from Tsanawiah (SMP level) he had a plan to continue his 
school in the best Senior High School in Bukittinggi. It is because he was in the top ten  
winning  score in Agam district. A few a days after he celebrated his graduation, his mother 
asked him to sit beside her. She wanted Alif to continue his school in Madrasah Aliyah 
(SMA level).  He had a plan to school in SMA. He complained what his mother said. 
“Buyuang, sejak waang masih di kandungan, amak selalu punya cita-cita,” Mata 
amak kembali menatapku. 
“Amak ingin  anak laki-lakiku menjadi seorang pemimpin  agama yang hebat 
dengan pengetahuan yang luas. Seperti Buya Hamka yang sekampung dengan 
kita itu. Melakukan amar ma’ruf nahi munkar, mengajak orang kepada kebaikan 
dan meninggalkan kemungkaran,” kata amak pelan-pelan. 
Beliau berhenti sebentar untuk menarik napas. Aku cuma mendengarkan. 
Kepalaku kini terasa melayang.  
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Setelah menenangkan diri sejenak dan menghela napas panjang, amak 
meneruskan dengan suara bergetar. 
“Jadi amak minta dengan sangat waang tidak masuk SMA. Bukan karena uang 
tapi supaya ada bibit unggul yang masuk Madrasah Aliyah.” 
Aku  mengejap-ngejap terkejut. Leherku rasanya layu. Kursi rotan tempat 
dudukku berderit ketika aku menekurkan kepala dalam-dalam. SMA- dunia 
impian yang sudah aku bangun lama di kepalaku pelan-pelan gemeretak, dan 
runtuh jadi abu dalam sekejap mata.  
Bagiku, tiga tahun di Madrasah Tsanawiah rasanya sudah cukup  untuk 
mempersiapkan dasar ilmu agama. Kini saatnya aku mendalami ilmu non 
agama. Tidak madrasah lagi. Aku ingin kuliah di UI, ITB dan terus ke Jerman 
seperti Pak Habibie. Kala itu aku menganggap Habibie adalah seperti profesi 
tersendiri. Aku ingin menjadi orang yang mengerti teori-teori ilmu modern, 
bukan hanya imu fiqh dan ilmu hadist. Aku ingi suaraku di dengar di hadapan 
civitas akademika, atau dewan gubernur atau rapat manajer, bukan hanya 
berceramah di mimbar surau di kampungku. Bagaimana mungkin aku bisa 
menggapai berbagi cita-cita besarku ini kalau aku masuk kemadrasah lagi? 
“Tapi amak, ambo tidak berbakat dengan ilmu agama. Ambo ingin menjadi 
insinyur dan ahli ekonomi,” tangkisku sengit. Mukaku merah dan mataku terasa 
panas. 
“Menjadi pemimpin agama lebih mulia dari pada jadi insinyur, Nak.” 
“Tapi aku tidak ingin...” 
“Amak ingin memberikan anak yang terbaik untuk kepentingan agama. Ini 
tugas mulia untuk akhirat.” 
“Tapi bukan salah ambo, orang tua lain mengirim anak yang kurang cadiak 
masuk adrasah....” 




Setelah lama berbantah-bantahan, aku tahu diskusi ini tidak berujung. Pikiran 
kami jelas bersebrangan. Dan aku di pihak yang kalah.(N5M:8-9) 
 
After he discussed with his mother, Alif chose to stay in his room three days.  He fed 
up because his deals contrasted with his mother wants. Even in his deep heart, he could  not 
bring himself to against his mother deals. 
Kekesalan karena cita-citaku ditentang amak ini berbenturan dengan rasa tidak 
tega melawan kehendak beliau. Kasih sayang amak tak terperikan kepada adik-
adik. Walau sibuk mengoreksi tugas kelasnya, beliau selalu menyediakan waktu 
membacakan buku, mendengar celoteh kami dan menemani belajar. 
Sudah tiga hari aku mogok bicara dam memeram diri. Semua ketukan pintu aku 
balas dengan kalimat pendek,”sedang tidur”. Dalam hati aku berharap amak 
berubah pikiran melihat kondisi anak bujangnya yang terus mengurung  diri ini. 
Amak memang berusaha menjinakkan perasaanku dengan mengajak bicara dari 
balik pintu. Suaranya cemas dan sedih. Tapi tiga hari berlalu, tidak ada tanda-
tanda keinginan keras amak goyah. Tidak ada tawaran yang berbeda tentang 
sekolah, yang ada hanya himbauan untuk tidak mengunci diri.(N5M:11) 
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In the afternoon, his mother told him that there was a letter from his uncle Mr Etek 
Gindo. Mr. Etek Gindo is Alif’s uncle who studied  in Egypt, Cairo. On his letter Mr Etek 
Gindo suggessted Alif to continue his study in Pondok Madani East Java. Finally Alif 
decided to study in Pondok Madani. Even though he actually did not sure with his decision. 
Aku baca surat dari Pak Etek Gindo dengan penerangan sinar matahari yang 
menyelinap dari sela-sela dinding kayu. Dia mendoakan aku lulus dengan baik 
dan memberi sebuah usul. 
“...Pak Etek  punya banyak teman di Mesir yang lulusan Pondok Madani di 
Jawa Timur. Mereka pintar-pintar, bahasa inggris dan bahasa arabnya fasih. Di 
Madani mereka tinggal di asrama dan di ajar disiplin untuk bisa bahasa asing 
setiap hari. Kalau tertarik, mungkin sekolah di sana jadi pertimbangan...” 
Aku termenung sejenak membaca surat ini. Aku ulang-ulang membaca usul ini 
dengan suara berbisik. Usul ini sama saja dengan masuk sekolah agama juga. 
Bedanya, merantau jauh ke Jawa dan mempelajari bahasa dunia cukup menarik 
hatiku. Aku berpikir-pikir, kalau akhirnya aku harus tetap masuk sekolah 
agama, aku tidak mau madrasah di Sumatra Barat. Sekalian saja masuk pondok 
di Jawa yang jauh dari keluarga. Ya betul, Pondok Madani bisa jadi jalan keluar 
ketidakjelasan ini. 
Tidak jelas benar dalam pikiranku, seperti apa Pondok Madani itu. Walau 
begitu, akhirnya aku putuskan nasibku dengan setengah hati.(N5M:11-13) 
 
Alif studied hard to past the test. He efforted to remember all the lessons when he 
was junior high school until Madrasah Tsanawiah(SMP level). Finally Alif past the test.  
Hanya satu hari setelah ujian, tepat tengah malam, sepuluh papan besar di 
gotong dari dalam kantor panitia ujian dan di susun bejejer di depan aula. Hasil 
ujian masuk! Malam buta itu, orang tua dan calon murid yang sudah tidak sabar 
bekerumun dan berdesak-desakan dari satu papan ke papan lain. Sekonyong-
konyong, ayah yang ikut berdesakan bersamaku merangkulku dengan kagok. 
Tangannya mencengkeram bahuku kencang. Di kampungku memang tidak ada  
budaya berangkulan anak laki-laki dengan seorang ayah. “Alif, nama kamu ada 
di sini,” katanya dengan napas terengah-engah. Dia menjijit menunjuk baris 
nama dan nomor ujianku. Alhamdulillah, aku lulus. 
Alif had closed friends in Pondok Madani. There were Baso was from Gowa, Said 
was from Surabaya, Dulmajid was from Madura, Raja was from Medan and Atang was 
from Bandung. Alif, Baso, Atang, Said, Raja and Dulmajid always spare their time under 
the tower of mosque. Here they told about their dreams, ambitions and discussed about the 
lessons. Their friends called them as the people who had the tower( sahibul menara). 
Di bawah menara kami merencanakan amal kebaikan, mempertengkarkan karya 
Rumi, menyetujui “makar”, mempersalahkan para kakak keamanan,  
mendiskusikan bentuk trafalgar square, mencoba memahami petuah plato sampi 
e-Journal of English Language Teaching Society (ELTS)  Vol. 4 No. 1 2016 – ISSN 2331-1841 Page 10 
 
mengagumi kisah Tariq bin Ziyad. Tidak ketinggalan ini tempat  yang pas 
mendengarkan kalam ilahi yang di baca sangat indah oleh para qari, pembaca 
Al-Quran pilihan PM.  
Saking seringnya kami berkumpul di kaki menara, kawan-kawan kami 
menggelari  kami dengan sahibul menara, orang yang punya menara. 
Kami senang saja menerima julukan itu.. bahka said kemudian punya ide untuk 
membuat kata sandi untuk setiap orang. Said kami sebut menara 1, Raja menara 
2, aku menara 3, Atang menara 4, Dulmajid menara 5 dan Baso menara 
6.(N5M:94-95) 
 
Alif got a letter from his friend (Randai). Randai who was a student in Senior High 
School in Bukittingi. Randai was his closed friend when Alif was Madrasah Tsanawiah. 
Alif and Randai had same dream. They wanted to continue their study in Senior High 
School in Bukittinggi. Yet Alif must followed his mother’s want. The letter made Alif 
hesitated with his decision to continue his study in Pondok Madani.  
Aku baca suratnya sekali lagi. Senang mendapat surat dari kawan lama dan 
melihat kebahagiaannya masuk sekolah baru. Tap aku juga iri bercampur sedih. 
Rencana masuk SMA-nya juga rencanaku dulu. Ketika Randai senang dengan 
maprasnya, aku malah kalut di jewer dan menjadi jasus. Dia bebas di luar jam 
sekolah, aku di sini di dikte oleh bunyi lonceng. Dia akan mengejar mimpinya 
jadi insinyur yang membangun pesawat atau proyek seperti PLTA Maninjau. 
Sementara aku di sini, mungkin menjadi ustad dan guru mengaji.(N5M:101-
103) 
 
In the last exam in Pondok Madani, Alif and his closed friends tried to study hard. 
Their effort to study hard made them past the exam. Alif finished his school in Pondok 
Madani. The passing made Alif and his closed friends must separated.  
 Mataku nanar mengikuti jari yang mencoba mencari-cari namaku di papan 
pengumuman. Dan itu dia. Namaku, Alif Fikri, dan di sebelahnya tertulis huruf 
nun, jim dan ha. Artinya aku LULUS. Alhamdulillah, seperti banayk teman 
lainnya, aku seger sujud syukur di aula, berterima kasih kepada  Allah untuuk 
kelulusan ini. Ternyata para sahibul menara lulus semua. Kami berpeluk-
pelukan penuh syukur. Tidak sia-sia semua otot kerja kerasku sampai daya 
lenting tertinggi. Resep yang selalu di khotbahkan said berhasil. Ajtahidu fauqa 
mustawal akhar. Berjuang di atas rata-rata orang lain. 
Esok paginya, PM diselimuti kabut. Hembusan angin pagi menusuk kulit. Tapi 
aku dan sahibul menara telah siap dengan koper –koper kami. Aku dan raja 
naik bus tujuan sumatera, atang ke bandung,  sementara dulmajid ikut mobil 
keluarga Said ke surabaya. Di tengah kabut tipis kami sekali lagi bersalaman 
dan berangkulan dan berjanji akan salin berkirim surat. Entah kapan aku akan 
melihat kawan-kawan terbaikku ini.(N5M:397-399) 
 In the end of this story is when Alif come back in his life after he remembered his 
memories when he was a student in Pondok Madani. He met Atang and Raja in London. 
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Their dreams when they were under the tower of mosque in Pondok Madani became real. 
God hears the prayers of his people. 
Gigiku gemeletuk. London yang berangin terasa lebih menggigil daripada 
Washington DC. Seorang anak kecil berambut jagung dengan jaket merah hati 
ayam tiba-tiba berlari di depanku. Arahnya adalah puluhan merpati yang 
sedang merubung remah-remah roti yang di tebar seorang pengemis. Dalm 
sekejap kawanan merpati itu buncah, membumbung ke udara,, menutupi 
pandanganku. Walaupun dihalangi kepakan merpati itu,  mataku tetap bisa 
mengenalinya. Gaya jalannya tidak berubah, energik dan meledak-ledak, hanya 
lebih gendut. Aku lambaikan tangan kepada Raja yang  baru saja turun dari 
bus double decker menyala dan menuju ke landmark termasyur di London ini. 
Dia tergesa-gesa melepaskan sarung tangan kulitnya. “ khaifa haluk, ya akhi?” 
katanya sambil menggegam tanganku keras. Kami selalu berpelukan erat 
melepas kangen 11 tahun perpisahan. 
Selang beberapa menit kemudian, sebuah kepala yang sangat aku kenal seakan 
tumbuh dari tanah, ketika dia keluar dari pintu exit stasiun kereta bawah tanah, 
atau tube Charing Cross. Gayanya masih dengan kacamata melorot. Hanya 
kaca ini lensanya lebih tebal dan framenya lebih tipis dan trendi.dan dia kini 
memelihara jenggot yang meranggas dan tumbuh jarang-jarang. Tidak salah 
lagi, dia Atang. Dia memeluk kami dan menepuk-nepuk punggungku yang 
dilapisi jaket tebal. Senyum lebar dari wajahnya yang kedinginan. “pertemuan 
bersejarah di tempat bersejarah, di jantung kota London! Alhamdulillah,” 
katanya 
Aku menunjuk ke langit sambil bergumam. 
“Ternyata ini dia Nelson’s Column yang disebut-sebut di buku reading kita 
waktu kelas tiga dulu. Lebih besar dan lebih tinggi dari yang aku bayangkan,” 
Atang dan Raja ikut menengadah. Menatap ADMIRAL nelson yang tegak kukuh 
dengan pedang di tangan kiri dan gundukan tambang kapal di belakangnya.  
Sebuah menara dan sebuah senja! Suasana dan pemandangan yang terasa 
sangat lekat di hatiku. Belasan tahun lalu, di samping menara mesjid PM, kami 
tetap menengadah ke langit menjelang sore, berebut menceritakan impian-
impian gila kami yang setinggi langit: Arab Saudi, Mesir, Eropa, Amerika dan 
Indonesia. aku tergetar mengingat segala kebetulan-kebetulan ajaib ini. 
Malam kami habiskan bercerita tiada henti tentang apa yang kami jalani 
setelah tamat di PM. Atang, kawanku yang dulu selalu rajin mencatat alamat 
orang, mempunyai informasi lengkap tentang kabar sahibul menara yang lain. 
Yang jelas kami tidak berenam lagi. Kami semua sudah menikah. Atang 
mendapat kabar kalalu kini Said meneruskan bisnis batik keluarga jufri di 
pasar Ampel, Surabaya. Sesuai cita-cita mereka dulu, Said dan Dulmajid 
bekerja sama mendirikan sebuah pondok dengan semangat PM di Surabaya. 
Atang bahkan punya kabar tentang Baso, si otak cemerlang yang 
mengundurkan diri dari PM karena ingin merawat neneknya dan menghapal 
Al-Quran untuk almarhum orang tuanya. Allah memperjalankan Baso, yang 
brilian ini kuliah di Mekkah. Dengan modal hapal luar kepala segenap isi Al-
Quran, dia mendapat beasiswa penuhdari pemerintah Arab Saudi.  
Sedangkan Atang sendiri telah delapan tahun menuntut ilmu di Kairo dan 
sekarang menjadi mahasiswa program doktoral untuk ilmu hadist di universitas 
Al-Azhar. Sementara Raja berkisah kalau dia telah satu tahun tinggal di 
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London, setelah menyelesaikan kuliah hukum Islam dengan gela license di 
Madinah. Dia akan berada di London selama dua tahun memenuhi undangan 
komunitas Muslim Indonesia di kota ini untuk menjadi pembina agama. Dia 
juga mengambil kelas malam di London Metropolitan University untuk bidang 
linguistik. 
Dulu kami melukis langit dan membebaskan imajinasi itu lepas membumbung 
tinggi. Aku melihat awan yang seperti benua Amerika, Raja bersikeras awan 
yang sam berbentuk Eropa, sementara Atang tidak yakin dengan kami berdua, 
dan sangat percaya bahwa awan itu berbentuk benua Afrika. Baso malah 
melihat semua ini dalam konteks Asia, sedangkn Said Dulmajid sangat 
nasionalis, awan itu berbentuk peta negara kesatuan Indonesia. dulu kami tidak 
takut bermimpi, walau sejujurnya juga tidak tahu bagaimana 
merealisasikannya. Tapi lihatlah hari ini. Setelah kami mengerahkan segala 
ikhtiar dan menggenapkan dengan doa, Tuhan mengirim benua impian ke 
pelukan masing-masing. Kun fayakun, maka semula awan impian, kini hidup 
yang nyata. Kami berenam telah berada di lima negara yang berbeda. Di lima 
negara impian kami. Janagn pernah remehkan impian, walau setinggi apa pu. 
Tuhan sungguh Maha Mendengar. 
Man jadda wajada, siapa yanng bersungguh-sungguh akan berhasil.. 
 
CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 
After analyzing the data, the researcher comes to the conclusions that the main 
character is alif fikri..Alif’s characters are obedient to his parents, loyal, spirited, active boy 
and religious. 
The plot of this novel is flash back plot that exposition and rising actions are the 
beginning of the story; climax is the middle of the story while falling action and resolution 
are the ending of the story. in the beginning of the story tells about when Alif in 
Washington DC, he worked as a journalist in America. He told about his surroudings when 
he lived in Washington DC  when winter season and when Alif received short messages 
from his closed friend (Atang). He remembered his story in the past when he was a student 
in Pondok Madani several years ago. The middle, when Alif graduated from tsanawiah 
school (SMP level) he had a plan to continue his study in the best Senior High School in 
Bukittinggi. It is because he was in the top ten  winning  score in Agam district, Alif’s 
mother forced Alif to continue his school in Madrasah Aliyah but Alif did not want it. Alif 
received a letter from his uncle that suggested Alif to continue his study in Pondok Madani, 
finally Alif decided to study in Pondok Madani. In Pondok Madani Alif met with his friends 
(Atang, Said, Baso, Dulmajid and Raja. Alif received a letter from his closed friend 
(Randai) when he was school in Madrasah Tsanawiah. The letter made Alif hestitated with 
his decision to study in Pondok Madani, Alif wanted to drop out from Pondok Madani,Alif 
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decided to keep study in Pondok Madani and Alif graduated from Pondok Madani. After 
that he separated with his closed friends. The ending of this story is when Alif, Atang and 
Raja met in Trafalgar Square in London. Their dreams when they were under the tower of 
mosque in Pondok Madani became real. Man jadda wajadda, who sincerely will get success. 
In connection with conclusions above, the researcher would like to give some 
suggestions. First, students who are interested in learning literature should read a lot about 
literary works, such as a novel, in which they can get some moral values. Second, teachers 
should use some strategies in teaching literary work as one of the lessons at school so that 
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